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略（Instructional Strategies for Teaching Science），（3）科学における実験教育（Using 
Laboratory Instruction in Science）
第2部　 学習（Learning）：（4）科学知識の獲得：認識における経験的基盤（The Acquisition of 
Science Knowledge: Epistemological Foundation of Cognition），（5）科学における代替概
念（Alternative Conception in Science），（6）科学学習における情意的次元（The Affective 
Dimension of Science Learning）
第3部　 問題解決（Problem Solving）:  （7）小学校における問題解決（Problem Solving: Elementary 
School），（8）ミドルスクールにおける問題解決（Problem Solving: Middle School），
（9）地球科学における問題解決（Problem Solving: Earth Science），（10）遺伝における
問題解決（Problem Solving: Genetics），（11）化学における問題解決（Problem Solving: 
Chemistry），（12）物理における問題解決（Problem Solving: Physics）
第4部　 カリキュラム（Curriculum）:  （13）科学カリキュラムの目的（Goals for the Science 
Curriculum），（14）科学における評価（Assessment in Science），（15）科学の歴史と原理（The 
History and Philosophy of Science），（16）科学教育における教育技術の使用（The Uses of 
Technology in Science Education）
第5部　 文脈（Context）:  （17）学校および学級の雰囲気（Classroom and School Climate），（18）
学級におけるジェンダーの問題（Gender Issues in the Classroom），（19）学級における文
化多様性（Cultural Diversity in the Classroom）
（3）N. G. Lederman, A. K. Abell（2014: Roulledge）が編集したHandbook of Research on Science 
Education, Volume II　では，次の6部門44の研究が集約されている11）。
第1部　 科学教育研究の理論と方法（Theory and Methods of Science Education Research）:（1）
理科教育研究のフレームワーク
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科学教育研究のパラダイム（Paradigms in Science Education Research），（2）質的研究の
デザインとアプローチ（Quantitative Research Designs and Approaches），（3）現代の質的
研究：必要とされる研究の展望（Contemporary Qualitative Research: Towards An Integral 
Research Perspective）
第2部　 科学学習（Science Learning）:（4）生徒の概念と概念変容（Student Conceptions and 
Conceptual Change），（5）科学的態度，科学への認識と抱負（Attitudes, Identity and 
Aspirations Towards Science），学習環境：歴史的，現代的展望（Classroom Learning 
Environments: Historical and Contemporary Perspectives），（7）校外における化学学
習（Learning Science Outside of School），（8）教育・学習の進歩：国際的展望（Teaching 
Learning Progressions: An International Perspective）
第3部　 科学学習における多様性と公平性（Diversity and Equity in Science Learning）:（9）科学
教育における人種と民族文学への解放と批判的統合（Unpacking and Critically Synthesizing 
the Literature on Race and Ethnicity in Science Education），（10）ジェンダー：これまで
の経緯，現状，将来への期待（Gender Matters: Building On The Past, Recognizing The 
Present, And Looking Towards the Future），（11）科学教育における英語を言語とする学習
者（English Language Learners in Science Education），（12）科学学習における特別な要求
と才能（Special Needs and Talents in Science Learning），（13）都会の状況における科学教育：
新しい概念ツールと実現の可能性（Science Education in Urban Contexts: New Conceptual 
Tools and Stories of Possibilities），（14）地方の科学教育：新しい知見，転換，定義の拡張（Rural 
Science Education: New ideas, Redirections, and Broadened Definitions），（15）原住民や少
数民族の生徒のための文化的道義的な科学教育（Culturally Responsive Science Education 
for Indigenous and Ethnic Minority Students）
第4部　 科学教授（Science Teaching）:（16）一般的な教育方法と方略（General Instructional 
Methods and Strategies），（17）科学教育と学習における対話実践（Discourse Practices 
in Science Learning and Teaching），（18）遠隔科学学習の有望挑戦的技術（Promises and 
Challenges of Using Learning Technologies to Promote Student Learning of Science），（19）
小学校の科学教育（Elementary Science Teaching），（20）学際的科学教育（Interdisciplinary 
Science Teaching），（21）高等学校生物教育カリキュラムの開発：20世紀から21世紀の実行，
教育および評価（High School Biology Curricula Development: Implementation, Teaching, 
and Evaluation from the Twentieth to the Twenty-First Century），（22）物理教育（Teaching 
Physics），（23）高等学校化学教育のさまざまな側面（The Many Faces of High School 
Chemistry），（24）地球システム科学の教育（Earth Systems Science Education），（25）
環境教育（Environmental Education），（26）理科授業における探究から科学的実践（From 
Inquiry to Scientific Practices in the Science Classroom）
第5部　 科学におけるカリキュラムと評価（Curriculum and Assessment in Science）:（27）科
学的リテラシー，科学リテラシーと科学教育（Scientific Literacy, Science Literacy, and 
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名古屋学院大学論集
Science Education），（28）合衆国における科学カリキュラム改革史（The History of 
Science Curriculum Reform in the United States），（29）科学授業における科学的実践と
探究（Scientific Practices and Inquiry in the Science Classroom），（30）科学の本質につい
ての教育と学習の研究（Research on Teaching and Learning of Nature of Science），（31）
科学の本質の評価に関連する発展的展望（The Evolving Landscape Related to Assessment 
of Nature of Science），（32）科学教育における文化的な展望（Cultural Perspectives in 
Science Education），（33）世界の原住民のための科学における文化的に適切な学校教育：
すべての人たちための科学リテラシーのストレス（Culturally Relevant Schooling in Science 
for Indigenous Learners Worldwide: Stressing the All in Science Literacy for All），（34）カ
リキュラムの重点としての社会―科学的問題：理論，研究と実践（Socioscientific Issues as 
a Curriculum Emphasis: Theory, Research and Practice），（35）プロジェクト評価：その歴史，
評価と現状（Project Assessment: Its History, Evolution, and Current Practice），（36）大学
以前の工学教育（Precollege Engineering Education），（37）科学教育評価の批評（Review 
of Science Education Program Evaluation），（38）教授評価の中核的役割（The Central Role 
of Assessment in Pedagogy），（39）科学教育の大規模評価（Large-Scale Assessments in 
Science Education）
第6部　 科学教師教育（Science Teacher Education）:（40）教育実践理解の発展：科学教師学習
（Developing Understandings of Practice: Science Teacher Learning），（41）理科教師の態
度と信念：実践の改善（Science Teacher Attitudes and Beliefs: Reforming Practice），（42）
理科教師の知識研究（Research on Science Teacher Knowledge），（43）科学を教えるため
の学習（Learning to Teach Science），（44）科学の現職教育プログラム研究（Research on 











































































10） D. L. Gabel （1994） Handbook of Research on Science Teaching and Learning, National Science Teachers’ 
Association.
11） N. G. Lederman, A. K. Abell （2014） Handbook of Research on Science Education, Volume II, Roulledge.
